





On Lawrence’s Late Letters
Koichi KIMURA　
Abstract
 The latest in a series of essays of mine on D. H. Lawrence in Waseda Global 
Forum, this essay focuses on aspects of his death expressed through his late letters in e 
Cambridge Edition of the Letters of D. H. Lawrence （8 vols）. at man is the only animal 
who is conscious from time to time that it must die is a truism. In every age great writers 
have written about death - its nature, its forms, processes and implications - and written 
bravely, unsparingly, gracefully and wittily. I was particularly moved to nd that on no 
topic has Lawrence shown himself more lively. Lawrence was as precise as scientists both 
on the point that when we die, we do not exist, so death does not exist for us, and as 
concerns the wider and more positive compensations attached. I am not thinking only of 
the comparison. Lawrence likened death to translation into a better language as opposed 
to remaining and accession into the great library following the death of the body. As is 
quite obvious in Lawrence’s late letters, his attitude on the death of his close friends was 
also of unique signicance for understanding our human condition. e knowledge that 
we must die gives us our perspective for living, our sense of nitude, our conviction of the 
value of every moment, and our determination to live in such a fashion that we transcend 
our tragic limitation. e human condition is larger than the condition of the death-bed, 
and of longer standing. In this sense, the close reading of Lawrence’s late letters helps 
shape my thoughts about how he died and was remembered. Lawrence, by emphasizing 
the negative reality of life, which is death, could embrace life. is is where extremes meet. 



















Sagar）とジェイムズ・ボールトン（James Boulton）共編の『ケンブリッジ版D. H. 








through his late letters, I would like to show how in analyzing his death, it is inevitable 
to talk about his life. e assumption that life eminent creates the shade of death can be 
turned around with equal truth.
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Rainbow, 1915）の原稿はそちらでしょうか？ ― メシュエン（Methuen）か
ら出版された青い製本の初版の原稿です。

























































ルバート・マレー（Gilbert Murray）の『ギリシャの宗教の５段階』（Five Stages 
of Greek Religion, 1912），W. R. インジ（W. R. Inge）の『プロティノス論』（The 
Philosophy of Plotinus, 1918），ジェイムズ・モファット（James Moffatt）の『新訳の
新約聖書』（The New Testament: A New Translation, 1913），W. M. F. ピートリー（W. 
M. F. Petrie）の『エジプトの歴史』（History of Egypt, 1894）などを片端から読破し
ていた。さらに10月29日には，かつてニューメキシコのタオスの芸術村に永住す
るようにと頻りにロレンスを誘っていた，当地の名士でもある裕福なアメリカ人




























また，エドワード・ネールズ（Edward Nehls）の『D. H. ロレンス：合成的伝記・
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ば，その創作姿勢たるやまさに鬼気に迫るものだったのだろう。1950年にロレン
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　また，１月21日にはメイベル・ドッジ・ルーハンに宛てて書かれた手紙にも，
その病気へのさらなる深刻な気遣いが窺われる。


















































者が言うには，２ヵ月間絶対安静だそうです ― 仕事もだめ ― 人に会うのも
だめ ― つまり，牧場にも行けないということです ― フリーダの娘のバーバ
ラが来ています ― 彼女の姉は帰ったところです。私の姉妹たちも２週間ほ
ど来ています。
　ハックスリー夫妻はイングランドです。『恋愛対位法』（Point Counter Point, 
1928）が上演されます ― 明晩が初日とか ― オルダスは楽しんでいるようで
す。男優や女優の仲間に加って第一人者













ル・ヘンリー・ブルースター（Earl Henry Brewster, 1878-1957）とロレンスの死
を看取った夫人アクサ・バーロー・ブルースター（Achsah Barlow Brewster, 1878-




































す。痩せたのはそのせいでしょう ― 体重は敢えて伏せておきますが ― この
冬，かなり痩せましたが，原因は分かりません。もちろん医者もお手上げで
す ― 食事は悪くはありませんが，やはりホテルの食事です ― 牛乳は肝臓に
悪いそうですが，そのとおりですね。ここの人たちはずっと寝ていなくても









に来ます。― ここは退屈です ― 快方に向かっているフランス人たちがいま
すが，私と会うことはありません。でも，私も明るい気分になっているの
127


















る。実の姉のエミリー・ウナ・キング（Emily Una King, 1882-1962）に宛てて，
２月14日にアド・アストラで書かれた手紙にはそれがありありと窺える。
　君とペギーの手紙が届いた。― ダンスはうまくいったそうで，喜んでい




いないが ― ８日になる。入念なレントゲン検査も受けた ― 肺の病状は軽





























もりはありません ― 住家にいればよくなるでしょうが ― 本当に惨めです。
　フリーダの所にはバービーが来ています ― アイダ・ローも。あなたはい
129










ンブリッジ版D. H. ロレンス伝記の最終巻であるデイヴィッド・エリス（David 































































































































































1967）の原始宗教的な象徴主義に関する著作『アポカリプスの竜』（The Dragon of 
the Apocalypse, 1926）がかなり影響している。しかし，面白いことに，ロレンスは
135



































す。ターナー（Turner, J. M. W., 1775-1851）に付けた挿絵もかなり安っぽく
低俗です。技法の熟練云々ではなく，コンセプト












































































































バート・アイスラー（Robert Eisler）の『漁夫オルフェウス ― オルフェウ
ス教と初期キリスト教団の象徴に関する比較研究』（Orpheus the Fisher: Studies 




光と力と権力』（honours and powers and might）， ― すなわちマナ ― 生き生き
した獣のそれを体現することであり ― マナのすべてが人間，あるいは神の
内に成就されました。これはヨハネの考えでもありました ― 偉大な生き物
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そうです。― 何とも恐ろしい話です ― カクテル騒ぎの最終段階です。奥さんは
銀の壺に入った灰（彼のものだけ）を抱えてパリに向かっているとか。― 彼は
余りにも
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の1929年10月の手紙にも明らかなように，そこは，地中海の太陽を愛し続け，自
らを冒険児オデュッセイアになぞらえた人間の死地としてまさに似つかわしい
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